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On　the　impersonal　verbs　ノ）’s　te」ワand　ノノ「ken
　　in　Thomas　Malory　l　s　∠：θ乃わLrte　ParCbur．
MINAMIKANDA
0．　　　正t　is　genera蓋ly　assumed　that　the　timing　of　the　demise　of　the　so－ealKed
・impers・nal・・n・t・u・ti・ns，　i・d・ri・g　14th　and　15th　eent・・y．ムce・・di・g　t・
van　der　Gaaf　（1904：142，，　　5Wit甑　a　few　exeeptions　all　type　A　（i．　e．　impersonal）
verl｝s　began　to　be　used　　‘personally曾　in　the　first　half　of　t藍、e　14th　eentury・
董n　the　ease　of　most　of　them　the　original　co恥struetion　continued　to　exist
beside　the　new　till　about　1500．曾
　　　In　t趾is　paper，　usi雁g　T｝聖omas　M810ry，s　work　for　my　eorpus，　I　will
investigate　the　use　of　two　impersonal　verbs　denoting　emotional　affeetion，
name監y，　Lゴ5重en　an〔i　ti々ε箆　in　the　late　15th　century．　　L歪5ten　and　lilaen　are
two　synonyms，　which　血ave　the　pedigrees　in　Old　English　gloss．　　The　references
are　to　book　number，　ehapter，　page　and　line　in　the　seeond　edition　of　τ九θ
搾oγ声25　0∫　3歪γ　丁九〇蹴α5　ハ壁｛zloγy　by　Eug～…ne　Vinaver　｛1967，　reprinted　in　1971）。　　董n
collecting　the　exa叩les，　I　have　eonsulted　T九εCo箆coγd伽cθ孟o　t九θWoγles　o／
Siγ　Tho縦α5　Ma己oγy　（1974）　by　Tomomi　Kato・
1．　　　in　order　to　delineate　the　use　of　the　impersonal　verbs，　it　is　neeessary
to　classify　the　eonstructions　in　whieh　they　oceur．　　The　term　5impersonal
co・nstruetion雪　is　often　taken　to　refer　to　constructions　with　no　explicit
駐ominative　subject　or　with　the　forma1　‘（h）｛t．穿　　l　propose　to　distinguish
two　types　of　5impersonal　construetion，，　namely，　Imperson＆1－Type　and　1ε棒Type・
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　　Impersonal－Type　construetions　features　no　grammatieal　subjeet　at　all　as　in
（a），　while　lt－Type　has　the　formal　subject　，〔五）歪ボ　as　h亀　｛b）．　The　latter
construetion　perfectly　satisfies　the　grammatieal　req職irement　in　Modern
English　that　the　nominatiΨe－NP，　that　is，　subjeet　should　exist　in　a　sentence・
　　　（a）　5酬ε　ty5£e　nat　to　tell，穿　　（2，　21，　80，　30）
　　　（b）　。．。，　thoughe　hiε　tyst　me　to　be　fedde　in　kinge　Arthures　courte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7，　11，　313，　6）
In　Impersonal－Type　construetions，　there　is　no　subjee書　whieh　eontrols　the
verb　conjugation　in　perso織　and　number　and　the　verb　is　aiways　fixed　in　the
third　person　singul臼r　form．
　　　The　impersonal　verbs　denoting　emotional　experiences　invariably　aecompany
exper孟encer－NP曾s，　whieh　are　expressed　in　dative／aceusative　case　in　both　of
the　量ypes　of　sente紬ces　above。　　When　a　nominative　NP　other　than　the　the
experie・ncer－NP　oceupies　the　subject　position　of　the　impersonal　verb，　I　label
it　a　NP－Type　construc重ioIし　　Usually，　this　nominative　NP　expresses　a　‘cause雪
of　the　mental　experienee．
　　　（c）　　己sir　Cador，　th重s　蹴θs5α9θ　己y員～i5　the．（5，　　1，　　董88，　2）
　　　I　deserve　the　term　　8personal　construetion，曾　that　is，　Personal－Type，
exc）usively　to　constructions　featuring　a　nominative　ease　marked
experieneer－NP．　　The　semantie　funetion　of　the　subjeet　of　Personal・－type
eonstruetions　is　identieal　with　the　oblique　experiencer－NP　in　the
Impersonal－Type，　1t－Type，　or　Nom－NP－Type　sentences．　　And　we　go　on　to
classify　this　Personal－Type　into　Persona1－Intransitive－Type　and　Persona1－
Transitive－Type　eonstructions，　the　former　being　without　an　object　and　the
latter　with　an　object．　　In　Modern　Englis』，　1｛5t　is　usually　used
ir｝transitively，　while　εil2e　is　used　both　intransitively　and　transitively．　湘ow
I　will　eite　instanees　of　the　Personal－Intransitive－・Type　（d｝　and　the
Personal－Transitive－Type　（e｝　＆s　follows・
　　　（d）…，and　he　woide　folow　thereas　She己y々θd．（17，1，983，8）
　　　（e）‘∬　tylee　bettir　£he　5ωεγdε，曾　seyde　Arthure。　（1，　25，　54，　2》
　　　The　types　of　construetions　in　whieh　impersoanl　verbs　oeeur　may　be
eompactly　summarized　in　the　following　list●
　　　　　Impersonal－Type
　　　　　　　experieneer－NP｛0》＋V
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lt－Type
　　　It＋V＋experiencer－NP（0）
Nom－NP－Type
　　　NP（N）　十　V十　　experiencer－NP（0）
Persona1－intransitive－Type　or　Personal－1－Type
　　　experiencer－NP（N》　十　V
Personal－Tr8nsitive－Type　or　Persona1－T－Type
　　　experienee卜NP（N｝＋V＋NP｛0｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　．．．　　霊mpersonal　verb
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N》．．．nominative　case
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0）　．●●　oblique　or　objeetive　case
2・　　　The　decrease　of　the　impersonal　eonstructions　or　the　emergence　of　the
personal　constructions　is　attributed　to　the　re－i駄terpretation　of　the　oblique
experieneer－NP　as　nominative　subjeet，　by　suc｝皇　seholars　as　van　der　Gaaf，
Jespersen，　and　Visser．　　This　re－interpretation　theory　presumes　that　the
Pe「s・na1＋Typ・d・・i・ed　f・・m　th・1・pers・n・1－Typ・・and　Th・P・・．・・n・1－T－Type
either　from　It－Type　or　Nom－NP－Type　eonstruetions・　　Three　eauses　are　pointed
out　for　the　eonfusion　in　the　ease－marking　of　the　experieneer－NP：　A．　the
ambiguous　Sentenees　in　which　distinction　of　the　eases　cannot　be　made；　B。
the　levelling　of　infleetional　endings；　C．　the　gradual　establishment　of　fixed
subject－verb－object　word　or己er．
　　　Among　these’eauses，　B　and　C　are　the　proeesses　t｝嚢rough　which　the　English
language　passed　during　the　Middle　English　period．　　Therefore，　孟f　there
really　was　the　transition　from　the　i田personal　to　personal　const【luctions，　the
time　of　Thomas　Malory　may　be　the　most　confounded　stage　for　the　impersonal
verbs．　　In　faet，　Lθ　Moγt2　Dαγthuγ　is　productive　of　both　of　the
constructions．
　　　In　order　to　substantiate　the　remark　that　the　levelling　of　infleetional
endings　of　nouns　exerted　influenee　o駐　the　re－interpretation　of　the
experiencer－NP　of　the　impersonal　verbs，　I　beheve　it　necessary　to　see　what
kind　of　lexical　items　appear　as　the　experieneer－NP．　　Aeeording　to　Jespersen
（1927：208），‘The　ehange　of　eonstruction　was　brought　about　by…　the
identity　in　form　of　the　nominative　an｛量　the　oblique　case　in　substantives
（adjeetives）　and　some　pronouns．量　　Van　der　Gaaf　｛142）　1重kewise　states　that，
墨The　dec監inable　pronouns　formed　a　minority，　i．e．　they　were　used　less
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frequently　than　nouns　and　uninflected　pronouns，　and　had　in　the　end　to
eonform　to　the　prevailing　Praetiee，　and　to　adopt　the　nominative　form　in
eonnection　with　the　verbs　in　question。，
　　　As　for　the　cause　C，　namely，　　the　gradual　establishment　⊂，f　fixed　subjeet－
verb－object　word　order，　I　can　safely　assume　that　Thomas　Malory　bas　the　SVO
word　order．　　Therefore　I　will　see　if　the　experiencer－NP　occurring　with　l歪5t
en　and　己iぬθ箆　preeedes　the　verb　in　non－personal　construetions，　namely，
Impersonal－Type　and　lε一Type，　and　Nom－NP－Type　constructions．
3．LJ∬E遅
　　　There　are　56　sentenees　featuring　the　verb　‘歪s£en　in　Malory．　　The　verb　is
employed　in　four　types　of　eonstructions，　that　is，　Impersonal－Type，　lt－Type，
Personal－1－Type　and　Personal－T－Type．
　　　One　sentence　is　ambiguous　between　lmpersona1－Type　an（l　Personal－Type
beeause　t翁e　experieneer－NP　is　expressed　by　a　noun・
　　　　　Than　5琶γ　Gaγeth　tyste　well　to　ete，　and　full　knyghtly　he　ete　his　mete
　　　　　and　egirly・（7・　32・　354）
Exeept　one　example　quoted　above，　all　of　the　experieneer－NP曾s　are　declinable
personal　pronouns．
　　　1t－Type　is　found　only　in　three　sentences・
　　　　　．．・，　thoughe　允琶£　乙y5ε　餓θ　to　be　fedde　in　kynge　Arthures　eourte，・・●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7，　11，　313，　6）
　　　　　For　and　乱歪£　tyste　me　to　eom　myselff　oute　and　．．。。｛20，　豆1，　1187，　20）
　　　　　　5Sir，，　seyde　sir　Launeelot，　　5ye　ar　nat　jantyll，　for　i　put　a　ease　that
　　　　　my　name　were　sir　Launeelot　and　that　hyt　tyste　縦θ　nat　to　dyscover　my
　　　　　name，．．．．（12，　6，　826，　28》
　　　Out　of　the　18　互mpersonal－Type　eonstrucions　with　こゴsten，　12　examples
c°ntain　the　fi『st　pe「s°n　si”g”la「p「°n°un・・f°「the　expe撃奄?獅モ?u－NP・
　　　　　　‘制θ　lystε　nat　to　tell，曾（2，　21，　80，　30｝
　　　　　　‘lwoll　do　wyth　her　what徽ε己y5εε，’seyde…・（10，83，772，28｝
　　　　　And　whetheI・　they　were　abed　other　at　other　maner　of　disportis，　蹴ε　こy3εθ
　　　　　nat　thereof　make　no　mencion，．．．．｛20，　3，　1重65，　12》
　　　For　the　rest，　涯重撫　is　used　in　three　instanees，　ε彪ε縦　in　two　and　九θ齪　in
　　　　　one．　亀Sey　to　thy　lorde　I　take　no　force　but　whether　as　hy配　lyste．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7，　12，　313，　25｝
　　　　　．．．，　and　there　all　k融yghtes，　whan　they　eom　there，　sholde　ehose　whethir
　　　　　t乱θ縦　己y5世θ　to　be　on　the　toge　party　with　the　knyghtes　of　the　Castell，。．
　　　　　．．｛7●　27．　343．　藍5，
　　　　　Therefore　lette　them　fyg｝Lt　w医ylys　屍θ蹴　lystes，．．。。（5，　1L　　237，　18）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　88　一
　　　The　Personal－Intransitive－Type　construction　is　of　most　frequent
oeeurrence・However，　Malory　favours　the　expressionα5　yεlyste　and　this
expression　is　used　12　times　in　35　Persona1－1－Type　sentenees．
　　　　　Ye　shal童　have　all　thynge　ruled　as　yθ　lyste　to　have　hit．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛19，　5，　　1豊29，　　藍9）
　　　　　　’Do　α5　yε　tyst，，　seyde　sir　Launeelot。（豊3，　17，　893，　20｝
　　　In　eons量rast　with　Impersonal－Type　sentenees，　there　is　not　any　Personal－1－
Type　sentenee　featuring　the　first　person　singular　pronoun．　namely，　1・　　And
wh量1e　30　0ut　of　35　examples　of　Personal－Type　oecur　with　the　seeond　person
plural　yε，　including　l2　instnaces　with　as　yθ　lystε，　Malory　never　uses　its
equivalent　you　in　Impersonal－Type　sentenees・
　　　I　will　c重te　more　Personal－1－Type　examples　with　personal　pronoun　yε。
　　　　　…　　；　and　seke　ye　hym　and　yε　lystθ，　for・。。。（5，　2，　192，　6）
　　　　　And　therefore，　yf　yεtyste　to　fyght　so，・・．・《4，27，177，31）
　　　Other　perSonal　pr・nouns　used　in　PersonH1＋Type　are　he｛oncel，　thou
（twice》，　andのε（twiee）。
　　　　　So　with　that　cam　sir　Dynadan，　and　whan　he　saw　sir　Trys書ram　wroth　屍e
　　　　　　tyste　nat　to　jape，　but　seyde，。。（9，　28，　516，　2）
　　　Malory　has　ome　example　of　Personal－Transitive－Type　featuring　£isten。
　　　　　。・。　and　yf　yε　lyste　ony　tresoure，　take　what　ye　lyst，…　　（5，　5，　204，　24》
4．口KEN
　　　Malory　has　46　sentenees　featuring　the　verb　乙f髭e71」．
　　　All　of　the　Ilnpersonal－Type　and　Persona1－Intransitive－Type　constructions，
whieh　has　no　NP　other　than　the　experiencer－NP，　are　used　with　conjunctions
such　as砂允侃，　wheγe，α3。
　　　There　are　g　i駐stances　of　Impersonal－Type．
　　　　　．．．，and　all　shall　be　within　two　8yges　to　go　where　ε九2　Zy々θ5．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5，　　2，　　189，　　2）
　　　　　And　every　knyght　rode　where　髭y蹴　lyl2ed．｛置8，　4，　1051，　7》
　　　The　experieneer－NP，　s　in　互mpersonal－Type　sentences　are　expressed　by　九y縦
｛three　times），　縦ε　　｛tWiCe｝，　the　‘tWiee），　飽θ餓　｛Onee》　and　祝5　｛OnCe），　and　they
always　stand　before　the　verb　l亘翠2ε箆．
　　　豆now　cite　an　example　i轟whieh　the　experienee卜NP　is　expressed　by　noun・
The　distinction　cannot　be　made　between　Imperso臓a1－Type　and　Personal－
Intransitive－Type．
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　　　　　．．．for　to　sayle　whan　ε乱ε　翠2yπ9θ　こyセεd．（5，　3，　195，　26）
　　　藍5　instanees　of　lt－Type　are　found　featuring　the　verb　tiken．
　　　　　And　藍f　h｛t　こyぬε　yo批　I　woll　speke　with　hem，・…　　｛4，　27，　177，　12｝
　　　　　And　therefore，　madam，　and　hiε　こy々θ　yott　that　I　may　have　you　with　me，　1
　　　　　．shall　save　you　fro節e　all　maner　adventures　da悶ngers．（20，　4，　1168，　28）
To，infini重ive　oecurs　with　6　1‘－Type　sentences　with　ti　leen．　　｝lalory　never　uses
to－infinitive　after　the　verb　乙証塵～θ7匙　in　qther　types　of　construetions，　namelyl
lmpersoanl－Type，　Nom－Type　an｛l　Personal－Type．
　　　　　And　sytt｝聖yn　hi‘　tyleed　批3　to　take　a　parte　with　you　in　youre　distres　in
　　　　　　this　realme，．＿（20，17，1203、17》
　　　　　。。・　5if　hiε　‘y翠2θ　yo琶　to　suffir　me　to　take　the　way　on　the　lyffte　honde
　　　　　　lette　me，　for　I　shall　weIl　preve　my　stI’ength。，（重3，　童2，　883，　31）
　　　In　lt－Type　constructions，　the　experiencer－NP　is　expressed　by　the　second
plural　pronouh　yo批　in　10　examples・　　Other　sentenees　are　used　with　eommon
noun《three　times｝，濱γ｛onee｝and杖5（once）．
　　　As　is　the　ease　with　t歪5tεn，　if　the　formai　（屍♪it　oceupies　the　subject
positon，　that　is，　before　the　verb，　the　experiencer－NP　always　follows　the
verb．
　　　There　are　five　sentences　with　the　relative　pronouns，　£允αt　and　α3，　before
the　verb，　which　may　be　elassified　as　Nom－NP－Type．
　　　　　　豆　sholde　fynde　you　a　damesell　of　beaut6　and　of　go【）dness　that　sholde
　　　　　　tylle　yo覗and　please　you，．．．（3，藍，97，25）
　　　　　…　　，　and　than　every　knyght　toke　the　way　that　hym　tyl2ed　beste・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13，　8，　372，　30）
　　　　　・・り　　and　toke　with　hem　what　tresoure　that　九θ襯　ユy翠2εd．（5，　5，　205，　6）
　　　　　And　take　renkys　of　the　Rounde　Table　that　the　beste　tyl2es，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5，　8，　　219，　　1）
　　　　　　’lwoll　take　with　me　suehe　knyghtes　as己y飽y塘縦θbeste・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10，　409　653，　16）
In　addition　to　the　examples　above，　i　have　found　five　Nom－NP－Type
eonstruetions　with　己ileeTし．　　In　three　examp董es，　the　nominative－NP　in　the
subject　position　is　non－human．
　　　　　Than　sir　Launeelot　loked　upPo粒　a　whyght　eourset　an｛l　that　こy髭θd　九y皿
　　　　　beste，…｛19，8，1136，3董．》
　　　　　丁屍θlettyγS　o∫Lucius焼εE蹴ρθγOUγeユy彪重5礎θwell，…（5，1，187，20）
　　　　　　5sir　Cador，　t乱重3　縦θ55αgε　ty彪i5　ε泡ε。　（5，　1，　188，　2｝
In　remaining　two　instances　of　Nom－NP－Type，　I　can　determine　the　type　of　the
construetion　by　the　eontext　of　the　passages．
　　　　　　5How　Ly々y£九　you　飛y　boy　o∫　t麗ε　々ychy7t？曾　《7，　2，　296，　8）
　　　　　．．．：　beeause　kynge　Marke　gaff　me　the　choyse　of　a　gyffte　in　this　eourte，
　　　　　and　so　thi5　乙αdy　こy爵εd　襯e　beste－－natwythstondynge　she　is　wedded　an己
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　90　一
　　　　　hath　a　lorde－一｛8，　童8，　402，　26）
As　these　examples　illustrate，　in　every　Nom－NP－Type　sentenee，　the
experieneer－NP　comes　after　the　verb．
　　There　are　four　Personal－Intransitive－Type　eonstructions　with　乙ilee箆．
　　　　　　5And　therefore，　lordynges，　fyght　you　behovys，　other　ellys　shunte　for
　　　　　shame，　ehose　whether　yε　lyleys・（5，　7，　213，　30）
　　　　　…　　；　t』erefore　worke　as　yε　ユy孕2y5．｛5，　10，　235，　20｝
　　　　　　I　lat　the　wete　hit　eoste　the　nought，　and　whether　thou　こy翠2ε　well　othir
　　　　　evyll，．。・．．（7，　7，　304，　2）
　　　　　And　so　he　bade　the　jantillwoman　to　ryde，　and　he　wolde　folow　thereas　s
　　　　　九θ　ty翠2θd●　（17，　　1，　983，　8）
　　　With　the　experieneer　in　nominative　personal　pronoun　and　the　NP　which　is
non－human，　the　following　three　sentenoes　are　Personal－Transitive－Type。
　　　　　　4Whethir　tylee　ye　better　ε九ε　5ωεγdθ　othiγ　t良ε　scαωbεγdε？曾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，　25，　54，　　1｝
　　　　　　‘’　tylee　bettir　t九θ　sweγde，曾　seyde　Arthure．　（1，　25，　54，　2｝
　　　　　　‘I　trow　yθ　己y々θ　n8t　youγe　飛etθ．，　｛16，　7，　956，　27）
In　the　three　examples　quoted　below，　the　verb　is　used　with　another　己personar
verb．　　And　wi量h　the　eontextual　support，　I　ean　safely　determine　that　they
are　Personal－T－－Type　sentenees．
　　　　　Than　faynge　Aγt乱uγθ　10ked　on　the　swerde　and　tyl2ed　hit　passynge　welL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，　25，　53，　34）
　　　　　Than　the　義～ynge　behylde　her，　and　tyleed　九θγwondiriy　welL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10，　　73，　　743，　　30）
　　　　　1竃hεleyngeユyleed　and　loved廉51ady　wel，…｛1，1，7－0》
　　　I　wil｝　now　cite　one　ambiguous　example　between　Personal－Transitive－Type
and　Nom－NP－Type．
　　　　　And　whan　sir　Bors　sowe　that　chylde　九ε　己y々ed　九y糀　passynge　welL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12，　9，　830，　29）
5．Now　I　will　su㎜erize　what　I　have　seen　on　the　use　of　the　two　impersonal
verbs　乙歪sten　amd　ユiken，　in　terms　of　the　type　of　the　construction，　the　word
order　of　the　verb　and　the　experiencer－NP，　and　the　lexical　items　for　the
experieneer　NP。
　　　As　regards　with　the　word－order　of　the　verb　and　the　experieneer－NP，
sentenees　with　こ｛5ten　show　some　regu玉arity．　　AlI　of　the　56　instanees
fea竃uring　l歪5ten　are　affirmative　sentences．　　In　Impersona1－Type　and
Personal－Type　eonstruetions，　the　experieneer－NP　always　precedes　the　verb
己歪5εε箆　．　　Sinee　Malory，　in　the　late　Middle　English　period，　has　the　fixed
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word　order　SVO，　this　preverbal　position　of　the　experieneer－NP　is　worth
notieing．　On　the　oontrary，　t量）e　experieneer－NP　oeeupies　the　position　aner
the　verb　in　all　of　t｝ヒe　three　I£－Type　constructiofis．　　In　this　ease，　with　the
f・rlna豆（h）it，　it　is　reasonable　to　assume　that　tレe　experiencer－NP　is
syntactical藍y　taken　as　a　pure　objeet●
llll…｛離ニボmlirs°naliT　N°m”lp〔Piギl　l〕
　　The　following　table　gives　the　number　of　occurrences　of　the　experiencer－NP
十V　and　V　十experiencer－NP　word　orders　in　each　type　of　eonstruetions　with
the　verb　己｛曇2e7し。　　Two　interrogative　sentence，　whidヒ　are　Nom－NP－Type　and
PersonaI－T－Type，　are　exeluded　from　the　table，　together　with　the　two
ambiguous　ex8mples，　one　between　Impersonal－Type　and　Persona1－1－Type，　and
量he　other　between　Nom－NP－Type　and　PersonaレT－Type．
1耀瀞1麟pllers°nail「N°m“iP〔Pギl　l
　　　As　was　the　case　in　the　impersonal　verb　乙｛5te1邑，　the　most　typieal　position
for　the　experiencer－NP　in　Impersonal－type　sentences　is　before　the　verb・
　　A　c丑oser　examination　of　the　sentences　featuring　£i5£εη　reveals　a
eorrelation　between　the　person　and　number　of　the　personal　pronoun　and　the
type　of　the　eonstrustions．
tlSTEN
the　experieneer－NP　　IvapersoRal　IT　Nom－NP　Personal・－I　Perso“al－T
personal　pronouns
　　　lst　sg．　　　　　（勲e）　　　　　　12　　　　　　3　　　　　　0　　　（1）　　　　　　0　　　　　　　0
　　　1st　p1．　　　　　（u5）　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　（we，　　　　　2　　　　　　　0
　　　2nd　sg・　　（施θの　　0　　0　　0　繊ou）　2　　　0
　　　2nd　pl●　　　　　　（yOtt，　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　 0　　　（ye♪　　　　　29　　　　　　　　　i
　　　3董’d　sg。　　　　　　（｝邑y縦／heγ）　　　3　　　　　　0　　　　　　0　　　（he／5弛ε）　　1　　　　　　　　0
　　　3rd　plO　　　　　　（them／弛θ蹴）　　3　　　　　　　0　　　　　　　0　　　（毒乱εy、）　　　　0　　　　　　　　0
　　Tota1　　　　　　　　　　　　　　　　18　　　　　　3　　　　　　0　　　　　　　　　　34　　　　　　　　1
　　　1n　Malory，　we　have　two　rlval　construotions　of　the　verb　tisten，　that　is，
lmpersonal－Type　and　Persoaal－Intransitive－Type。　　As　shown　in　the　table
above，　the　choiee　of　the　type　of　construetions　seems　to　be　highly　dependent
of　the　董exieal　item　of　the　experieneer－NP．　　As　regards　the　kind　of　the
personal　pronouns　for　the　experieneer－NP曾s　and　the　type　of　the
construetions　which　eontain　the　verb　己i彪en，　unlike　the　imperso“al　verb　liste箆，
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I　must　ad彗nit　that　no　plausible　relationship　emerges　f【馳om　our　survey．
　　　The　lexieal　items　of　the　experiencer－NPs　in　the　sentences　featuring　己乞sten
and　£ileen　are　mostly　dec且inable　personal　pronouns・　　Nouns　are　used　only　once
out　of　56　examples　with　l歪3tθ箆，　and　seven　out　of　46　examples　with　lileen．
Therefore，　the　demise　of　the　impersonal　eonstructions　canno｛　be　attributed
to　the　confusions　or　the　re－interpretation　of　the　case－・markings　of　the
experiencer－NP　with　the　孟mpersonal　verbs。　　And　the　remarks　by　Jespersen　and
van　der　Gaaf　that　ambiguous　sentenees　eonstitute　the　factor　which
contributed　to　the　emergenee　of　the　personal　construetions　with　impersonal
verbs　must　be　reeonsidered．
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